
























～ A 県 B 市のスクールソーシャルワーカーへのアンケート調査より～
丸　目　満　弓
An Inquiry into the Professionalism of School Social Workers in Japan 
～ through a Survey of School Social Workers in B City, A Prefecture ～
Mayumi　MARUME
  The history of school social work (SSW) has effectively just started. Since 2008, said to 
be "SSW Year 1," the number of school social workers has been rising nationwide, while at 
the same time, the newness of these programs has resulted in some confusion. This study 
investigates the challenges facing the new field of SSW as an area of specific social work 
in establishing itself as a specialty. It does this by focusing on practitioners rather than on 
practice itself. Nineteen school social workers in B City, A Prefecture, were surveyed. The 
survey clarified current status and challenges, indicated that the principal challenge was the 
current lack of a professional organization, and suggested that in considering an approach 
to developing this area as a profession in both name and reality, building a collaborative 
structure that includes a professional organization in addition to current research and 
practice would be desirable.
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の属性を持つ SSW は全体の71. 0 ％となって
いる。B 市の場合、大きく福祉：教育：心理：
その他として、 3 ： 1 ： 1 ： 1 に分類された。
言い換えると、福祉分野にアイデンティティ
を感じる者：非福祉分野にアイデンティティ

















教員免許 ( 小 ･ 中 ･ 高 ) 3 人
保育士 ･ 幼稚園教諭 1 人
心理系の資格 3 人
その他 2 人





教員免許 ( 小 ･ 中 ･ 高 ) 8 人







































































































一般病院 ( 医療・一般 ) ２人
精神病院 ( 医療・精神 ) １人
生活保護分野 １人











研究分野 ( 大学教員、実習助手、研究員 ) ３人
地域活動 ( 民生児童委員 ( 主任児童委員 )) ２人
セルフヘルプグループ ( 親の会 ) ２人
心理分野 ( カウンセラー、講師等 ) １人
福祉分野 ( 指導員、支援員 ) １人
警察分野 ( 少年補導員 ) １人
行政関連(公的刊行物発行、施策立案協力等) １人
ジェンダー関連 １人
生活関連 ( 生活協同組合 ) １人
国際関連　 ２人
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